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Sublimation pressure of solid 
 
 
佐藤 和浩  片岡 洋右 




Sublimation pressures of rare gases were calculated by thermodynamics. The assumed potential 
function was Lennard-Jones type. Simple equation of state is derived on FCC solid at low 
temperatures. The obtained values were compared with the macroscopic experimental values. 
Oxygen, nitrogen, carbon dioxide, methane and carbon tetrachloride were also studied. 
 




























2.1 Lennard-Jones ポテンシャル関数 
 






( ) 4u r
r r
                
                  (1) 
 
2.2 結晶の 0 K でのエネルギー 
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2.3 結晶の圧力 
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ここで，U の状態方程式は 
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であるから，熱力学第一法則を用いて熱 q は 
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温度は /k で，体積は十分大きな Vmax での S と
の差は 
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温度は/k で，体積は十分大きな Vmax での S の
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値が S0 であるので S はこの値からの差を扱うこと
にすると 
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また，圧力 p，エントロピー S，内部エネルギ
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ギブズエネルギー   
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2.6 Lennard-Jones 型ポテンシャルパラメーター 
 
Table 1 Lennard-Jones potential parameters. [1][2] 
 
  ε/J (ε/k)/K σ/m 
Ne 4.998E-22 36.2 2.74E-10
Ar 1.5441E-21 111.84 3.62E-10
Kr 2.1382E-21 154.87 3.90E-10
Xe 2.954E-21 213.96 4.26E-10
CO2 2.7849E-21 201.71 4.44E-10
O2 1.5639E-21 113.27 3.65E-10
N2 1.2681E-21 91.85 3.92E-10
CH4 2.0516E-21 148.6 3.76E-10





3.1 p の値 
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Fig.1 The plot of the sublimation pressure vs. 
temperature; data calculated in the method 2.3 and 
experimental data.[2] 















Fig.2 The plot of the sublimation vapor pressure vs. 
temperature; data calculated in the method 2.3 and 
experimental data.[2] 
a) Ne, Ar, Kr, Xe b) CO2, O2, N2 c) CH4, CCl4 
 
Fig.2 は p の値を 10 倍にして再計算したグラフで
















































































































Fig.3 The plot of non-dimensional thermodynamic 
quantities vs. temperature at the phase transition point. 









用いて計算した結果，温度に関しては 0.90 (ε/k)/K に
おいて巨視的実験値では 1.0×105 Pa，計算値では
1.0×104 Pa でおおよそ近い値が得られた。 
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